


























































































































































































































































































































　　　　 　　　　　　　　which　is relativ ly　thin．　The　thickness　of
　　　　　　thinner　than　that　in　shot　peening．　Thls　difference
the　work　hardened　Iayers，　when．　the　ratio　of　the　thickness
　　　　　 　　　　 pecimen disapPears．
the　stock removal　of　grit　blasting　and　its
the　stock　removal　per　unit　tinle　as　shown
grit．blasting　should　be　performed　under　the
Residual　Stress　on　the　Grit　Blasted　Surface
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Fig．11　Size　effect　for　the　thickness　of　specimen　on
　　　　　　　　　the　surface　residual　stress
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　　　　Fig．12　Hardness　distribution
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performed　fbr　carbon　steel（0．45％C）by　an　airless　　　　誓岩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
bl…i・g　machi・・and・h・…face　re・ld・・1…ess　i・　ω゜．1°°、　　51。　　5。1・
measured　by　X，ray　diffractiQn　and　the　following　　　　　　　　　　　stock　removal　w　　（mg／mm2）
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agnt・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（work　25×25x11．5　，　D名＝＝16mm，θ＝0°）
　　　（3）　The　surface　resldual　stress　is　independent　　　　　　Fig．13　Relation　between　the　surface　residual
of　the　numl）er　of　dent　per　unit　time　and　unit　area．　　　　　　　　　　　stress　and　the　stock　relnoval
　　　（4）　The　surface　residual　stress　decreases　with　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
increasing　of　the　angle　Qf　impact．
　　　（5）　Asize　effect　of　the　surface　residual　stress　for　the　thickness　of　specimen　apPears　in　which　the　ratio　of
the　thickness　to　the　work　hardened　layer　is　less　than　5．
　　　（6）　The　surface　residual　stress　is　dependent　upon　the　stock　removal　rate　and　decreases　proportiQnally　to　the
7th　root　of　it．
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